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Abstract It has long been recognized that for the community organization of marine benthic inverte-
brates， processes during pelagic larval stages， mostly lasting for several weeks， are important as well 
as processes during benthic stages. However， such recognition was not explicitly incorporated into the 
framework of investigation until the early 1980's even in the rocky intertidal community ecology， 
which has provided a number of important principles to the community organization theory in 
general. More emphasis had been placed on postsettlement processes such as competition and 
predation. Recent growing body of evidence has shown that presettlement processes such as 
planktonic survival and return success to adult habitats may be more crucial. However，‘supply-side 
ecology'， which deals with these processes， has been confronted with essential difficulty in seeking for 
metapopulation and/or metacommunity dynamics. The hardest obstacle is to specify source-sink 
relationships between regional populations comprising a metapopulation. This is especially true of 
rocky intertidal communities， which are sometimes inaccessible in the case of wave-beaten， exposed 
shores. The present paper highlights the advantage of a set of small-to medium-sized intertidal 
sandflats as a target study system for metapopulation/ metacommunity dynamics. A case study 
conducted on intertidal sandflats and their offshore waters in western Kyushu， Japan for more than 
20 years points to the importance of presettlement processes in the organization of a metacommunity 
situated in a meso-scale space 
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した役割が最も大きい (Raffaelli& Hawkins 1996， Menge 




















































































































ホンスナモグリ Niho九otrypαeαJαpo九icαはハルマンスナモグリと同属の種で、あ 1)，おもに有明海中央部の広大な砂質 rir.:~に生，臼、している.
この種もハルマンスナモグリと同様，近年，個体群の爆発的増大を起こした.有明海奥部の IAJマークの付いた干潟はj尼質干潟であり，ス
ナモグリ類は性息していない.富岡汚干潟(左下挿入国)では，黒塗 1)矩形域において，ベントス群集の継続調査が1979年以来行われてき





















えられる.その理由として，以下のことが挙げられる.第 A に， に至る水域の中小砂質干潟に棲む二つの優占種[ハルマンスナ
砂質干潟はもともとある程度遮蔽された海岸に発達するので， モグリ Nihonotrypαeαhαrmαndi(十脚甲殻類，スナモグリ
原則として対象海域すべての地域個体群に接近できる.第二に， 科)とイボキサゴUmbo丸山m (Suchiμm) moniliferum (巻



































減し，現存では1979年の水準に戻ってしまった. (上)イボキサゴとその付随種群. 1979年当時，イボキサゴ1土富 1，司汚干潟の沖側半分のゾー
ンに高?存度で分布していたが， 1986年に絶滅した.その後， 1997年から復活し始め，現在では1979年の密度にj足った.チェックマークを付






























が次第に明らかになってきた (Tamakiet al. 1999， Tamaki 
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SATORU KOBA Y ASHI AND MOTOI GONDA 
lITokyo Kyuei Co.， Ltd. Technical Center， 6906-10 Shibαtsurugαmαru， K，αωαguchi， Sαitαmα 333-0866， J，αpαn 
21Metoceαn Enuironment Inc.， Institute of Enuironmentα1 Ecology， 1334-5 Riemon， Oigαωα-cho， Shidα-gun， Shizuoたα
421-0212， J，αpαn 
Abstract As consultants working for the environmental assessment companies， we would like to 
propose following things to be considered in the future activity of the Plankton Society of Japan: 
1. To publicize the importance of plankton in aquatic ecosystem. 
2. Training of technicians for plankton identification 
3. Study on plankton indicators for environmental assessment. 
4. Publication of updated taxonomic information and textbooks by the Society. 
5. Reuse of plankton data and samples in possession of environmental consulting companies. 
6. Promotion of the communication system between planktologists in universities and research insti-
tutes and technical experts in private companies 
1.はじめに
平成11年 6月に施行された環境影響評価法の大きな特徴は，
従来のアセスメントが環境基準を満たしているかについて評価
を行う「目標クリアー」型であったのに対して，事業主が影響
をできる限り小さくしたかの努力を評価する「ベスト追求」型
に変わった事ことである.また，環境影響評価法で対象とする
要素は，環境基本法以外に「生物多様性の確保および自然環境
の体系的保全J，1人と自然の豊かな触れ合いJ， 1環境への負荷」
についての配慮であり，生態系，廃棄物および温室効果ガス等
が新たに加わった.
特に生態系の評価については，上依性(生物群集において栄
養段階の上位に位置する種) 典型性(重要な機能的役割を持
つ種，群集や生物の多様性を特徴づける種)，特殊性(洞窟や
塩生湿地など，小規模で特殊な環境に生息が強く規定される種)
を対象に影響評価をすることがうたわれている.
今回，本学会のプランクトンシンポジウム 121世紀のプラン
クトン研究のあり方を考える」において，環境アセスメントに
携わる企業からの発言の機会をいただいた.環境アセスメント
を取り巻く内容は上記のように変化してきており，最近では多
くの課題について事業者住民研究者 コンサルタント会社
がそれぞれの立場でより一層の解決のための努力をしていかな
ければならなくなっている.ここでは 環境アセスメント企業
